







Abstract: Frequencies of three-rooted lower first permanent molars in the early modern Kikaijima islander were investigated. 
The skeletal remains from Tekuzuku and Araki showed the three-rooted molar at 21.4％ and 22.2％ infrequency, respectively. 
The frequencies of three-rooted lower first permanent molars in the two groups were comparable to those in the early modern 
Tokunoshima islander, the medieval to the modern Japanese peoples, Mongolians, northeast Siberians, but were significantly 
higher than those in the Jomon people and Hokkaido Ainu. It is suggested that the early modern Kikaijima islander may be 
genetically influenced to some extent by the mainland Japanese and Asian continental populations.







代にいたる集団に区別される（Dodo and Ishida, 1990; Hanihara, 1991）．Turner（1987, 1990）は，歯の形態からモンゴ






下顎第一大臼歯第３根は，Tuner（1990）が，Sinodont と Sundadont の間で，特に出現頻度の差が大きいと述べる８






























集団名 観察数 RL RO OL OO 出現数(RL+RO+OL)
手久津久 14 2 1 0 11 3
(14.3%) (7.1%) (0.0%) (78.6%) (21.4%)
荒木 9 2 0 0 7 2
(22.2%) (0.0%) (0.0%) (77.8%) (22.2%)
集団名 観察数 出現数(RL+RO+OL) 出現頻度
手久津久 14 3 21.40%
荒木 9 2 22.20%
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集団名 観察数 第3根出現頻度(%) 喜界島近世人との有意差 文献
喜界島近世人（手久津久+荒木） 23 21.7% ー 本研究
徳之島近世人（犬田布+カマントウ洞） 132 26.5% n.s. 竹中ら(1997）
Sinodont
北東シベリア 164 23.2% n.s. Tuner(1990)
ブリアート 86 24.2% n.s. Tuner(1991)
モンゴル 90 28.9% n.s. Tuner(1992)
中国（歴史時代） 30 16.7% n.s. Tuner(1993)
日本（鎌倉時代） 85 21.2% n.s. Tuner(1994)
日本（江戸時代） 95 24.2% n.s. Tuner(1995)
日本（現代） 45 25.4% n.s. Tuner(1996)
Sundadont
縄文（吉胡） 81 2.5% ** Tuner(1990)
縄文（南西日本） 67 0.0% ** Tuner(1991)
縄文（北海道） 103 5.8% * Tuner(1992)
アイヌ（北海道1） 20 0.0% * Tuner(1993)
アイヌ（北海道2） 96 11.5% n.s. Tuner(1994)
＊；5%レベルで有意差あり　　＊＊；1%レベルで有意差あり　　n.s.；有意差なし
表３　下顎第一大臼歯第３根の出現頻度の比較
